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研究成果の概要（英文）：This research investigates communication strategy (CS) usage for business 
presentations. Accordingly, the focus is on how valid information about perception of strategy use 
during business presentations can be gathered systematically. The study attempted to develop a 
questionnaire for statistical analysis, named the Business Presentation Strategy Inventory (BPSI). 
The research project consisted of three stages: intensive interviews with business experts, an 
open-ended questionnaire study to identify their general perception of strategy for presentations (n
 = 200); and a final factor analysis to obtain a stable self-reported instrument (n = 240). The BPSI




様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 外国語の学習・教育・能力評価の基本的枠
組みであるCEFR（Common European Framework 




















































































1.What do you pay attention most when 
making a presentation in English? 
2.What do you prepare before the 
presentation? 
3. What kind of techniques are effective 
for a good presentation? 
4.When you have some problems or 
difficulties, how do you solve? 
5. How do you start your presentation? 
6.How do you organize your presentation? 




スリーダー99人 分の約 30 万語テキストデ














































を使い FROWNコーパスと Key word分析を行
った。Log likelihood関数を用い、統 計的







































 第２因子 用意周到ストラテジー 
 第３因子 情意調整ストラテジー 
 第４因子 流暢さ重視ストラテジー 
 第5因子 簡素化ストラテジー 
 第6因子 非言語ストラテジー 
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項目であてはまる数字を記入して下さい。 性別　１ 男　２  女　
５：とても良くあてはまる ,  ４：よくあてはまる  英語プレゼンの機会
３：いくらかあてはまる,  ２：通常  あてはまらない １ 多い ２ 時々
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